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In order to test the effect of the tracheal spraying with 8% Xylocaine solution in 
clinical cases, endotracheal intubation was performed without the aid of muscle relaxants. 
Pharyngo-larynx, vocal cords, and the cranial potion of trachea had been previously 
sprayed with 8% Xylocaine several times (80 mg of Xylocaine in total) during the induc-
tion of inhalation anesthesia. 
When the tracheal intubation was done at least 4 minutes after spraying, coughing 
or bucking was not encountered in al the cases. 
This effect usually persisted approximately 2 hours or more after spraying. 
Even in awake patients, endotracheal intubation was smoothly done without any 






































































噴霧完了後経過時間 i I分 2分同列 4分






























Xylocaineのlf['f与を利用した． われわれは上記の如し 8 % Xylucaine Si日 yfこよ
切開孔よりI債務することにより忠、者Ui放しく咳をす って意識下でも浅い麻酔時においても押管時 Bucking
るから， 2)3）と同様にゆっくり時閣をかけ分割して噴 発作はほとんど起らないという確信を得たので，術中
霧を完了す；；：，.この様にして挿管すれば忠者の苦痛感 に1管内チューブの動擦によ り Buckingを起すこと







例もなかった．術後の合併症についてはp 全例の約半 患者の苦痛を大いに軽減し，手軽に行えるよ うになLつ
数に軽度ないしは中等度の略疾i増加をみたがp 極度の た．またp 筋弛緩剤を使用することなしにp 浅い麻酔
理事出困難はなかったしp この略疾増加も術中の頻回に 深度で，充分な自発呼吸下に円滑に気管内挿管が可能
わたる気管チュープの移動操作のためも考えられ 8% になった．ことに任じ付•P管を盲目的に行う j持 ｛s， この






































4) 表面麻酔剤としての 8% x, locaineは， 大き
な安全域を有しているため80～!OOmgの使用では極
めて安全である．
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